



The Structure of the Business Accountiug Method in the Capital ('[) 















資本準備金J (財規 51③，要領 160，160の③〕は「利
益J1こ属する ζ とになる.それは，その立場が， Iその

















対する超過額J der ub号rschl1B d号r Aktivpost巴n
uber passivposten (Bil旦nzgevdnn) と定義されてお
*経営工学科
り (1965W， ドイツ株式法151条4項八木訳)， そとで
いう積極の%と12:，各種の資産Y'ermoTgenであり，消
極の訴とは，各種の負債 VerbindIけて玄号iten， 各種
￠引当金王!日c~-~七l1ungen と法定資本 Grund Kapital 



























































































































資本の企業会計法構造(その 2) 143 
一段階は， 1927年のオハイオ法とそれに続く1928年の統
































〔注 2コ 田中耕，貸借対照表の論理 183，203， 204頁
〔注 3) 岡野敬次郎，会祉法 488頁








〔注7) Levy，Private corporation and their 
co丘erol1950 P. 487 



















































































































































資本の企業会計法構造(その 2) 145 
は，具体的に，何吾損益取引とし，何を資本取引と解す
るかということであり，この点についてはp 資斗、と利益













“‘Capital Surplus' m巴丘町 Capital contributed 
for 01.呂ssignedto there in 色xcessof the Stat己d
cョDit旦1applicable th巴reco (Vvh巴the1'旦Sa result 
of orlgin旦1issue of shal'es昌tamounts in excess 
of th巴U.par or 8主atedvalue， reduction in par or 
stated value aft巴r issuance， tr呂ns且ctionsby th巴
corporation in its o¥，:vn sh己resor otherwise) ， 
capital recei'led Oth8T than for shar巴s wheth己r
from shar巴 holder日 or ot~le:rs，己mc1 am叩 nts of 
surplus arising from revakation of or unr巴丘]i-
Z己d2.pprcci主tionin assεts" 
((Peヨ3ylv2'.niaBc叫即日S

































































































































































































































Aktiengesetz， S230， Ann，3. 
〔注目 石井照久，商法1532頁









































































































































































































































































































































































〔注 4) 大住達雄・株式会社会計の法的考察， 224頁






















































































































































































〔注 2) 木村重義・体系近代化会計学 425頁.
